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 This study attempts to provide better methods to estimate amount of solid precipitation more accurately by using some disdrometer which 
measures sizes and fall velocities of all precipitation particles passing through the laser beam. The observation of snow particles was carried out 
in 2011/2012 winter season for dry snow as diamond dust at Rikubetsu/Hokkaido in northern part of Japan. The results show that the size of 
solid precipitation particles was smaller at lower temperature and slope of size distribution was more steeper. To estimate amount of snowfall 
intensity more accurately, it is needed to measure the number of snow particles smaller than 0.5mm.However the numbers of small snow 















2011年 11月 25日～2012年 3月 7日に異なる
3 種の光学式降水粒子検出器 (Thies Laser 
Precipitation Monitor(LPM)、OTT parsivel、

































で測定された個数で、検出面積で規格化していない。SPC と LPM の検出面積はほぼ等しいので、両者をそのまま比
較すると、1mm以上の大きい粒子数では図 1(a)に示すように両者にほとんど差が見られなかった。一方 1mm以下の
小さい粒子では Persivel で測定された粒子数が少なく、とりわけ 0.25mm以下の小さい粒子では粒子数が常に０と





LPMの粒子数は SPCの粒子数に比べ 40～50倍であったが、粒子検出面積が、約 100倍であることを考えると、LPM
の検出個数が SPCに比べ 2～2.5倍少ないことを意味し、LPMでは小さい粒子は十分検出できていない可能性が示唆
された。 







図 1. 異なる３つの光学式降雪粒子検出器で測定した 10分間粒径分布の比較。 
 
(b)2012年 2月 2日 6時 10分―6時 20分 
 
 
(a)2012年 1月 30日 2時 50分―3時 00分 
 
 




図 2. 検出された降雪粒子数の比較。粒径 0.125～0.5mm、5 分
間積算粒子数。横軸：SPC、縦軸：LPM 
 
